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せたカナダ・メソジスト教会の Dr. Macdonald と Dr. Cochrane は、アジアに
おける女性への宣教は女性だけにできうるものと理解し、婦人宣教師の派遣を
要請した。その要請をうけ、カナダ・メソジスト教会婦人伝道会社（The 
Woman’s Missionary Society of the Methodist Church of Canada、以下
WMS）から Miss Cartmell が宣教師として派遣されることになった。 
Cartmell は 1882 年 12 月に日本に到着し、まずは東京で日本語を勉強しな






と確信した 6。WMS 本部の協力を得て、1884 年に東洋英和女学校（Toyo Eiwa 












































































たものが表 2 である 18。 
 
表 2 東洋英和女学校のカリキュラムと英語時数（1884-1917 年） 
 







女学校が設立された翌 1885 年 9 月に設置願が提出され、同年 10 月に認可・開
校となった女学校である 19。この設置願に添付された学科学期過程を比較する











行規則では甲号の修業年限は 4 年、丙号の修業年限は 5 年、外国語は随意科目
とすることが可能で、いずれにおいても標準時間は 3 であった。 
 





























東洋英和女学院（1965）によると、生徒達の一日は、朝 8 時 10 分から 20 分間
Cartmell の司会による礼拝があり、その後牧師による聖書講義や宣教師の英語
で教える教理問答を暗誦する時間があった。午前の授業は邦楽（日本学）といっ










数は表 5 の通りである。 
 






































東洋英和女学校には「The Sixty Sentences by Blackmore（ブラックモアの





































が表 7 である。 
 













表 8 の 1917 年本科の時間割をみると、書取のかわりに、会話、読方、読解
の時数が増えているが、文法は第 3 学年からスタートすることになっている。 
 














































































































































































































1 東京都（1961、p.12）1859 年に監督派（American Episcopal Mission）が宣教
師を派遣し、長老派（American Presbyterian Mission）、オランダ改革派（Dutch 































8 WMS の会則第 3 条 Membership によると、Life-members は 25 ドル、Members 
of Auxiliaries は 1 ドルを献金額と定めている。WMS の年次報告書によると、
WMS 設立初年度は、Life-members34 名、Members of Auxiliaries854 名からの
献金とその他の献金を含めて 2916.78 ドルで、カナダ国内宣教の費用に充てられ
た。しかし 2 年目以降は Japan Work と名付けられた東洋英和女学校の運営（校






















18 表 2 は東洋英和女学院（1984）と東洋英和女学院（1965）に記載されているデー










 The Sixty Sentences By Miss Blackmore 
1．The rising bell rings at six o’clock. 
2．I get up at once. 
3．I take a sponge bath. 
31．I go to the washroom.   
32．I wash my hands. 
33．I make my hair tidy. 
52 
4．I brush my teeth. 
5．I comb my hair. 
6．I dress myself neatly. 
7．I read my Bible. 
8．I say my prayer. 
9．I go downstairs. 
10．I meet some of my classmate. 
11．We greet each other. 
12．We go to the playground. 
13．We play ball a little while. 
14．The breakfast bell rings at seven o’clock. 
15．We go to the dining room. 
16．We eat our breakfast. 
17．I go back to my room. 
18．I put my room in order. 
19．I get my books ready for school. 
20．I go to my classroom. 
21．I study a little while. 
22．The school bell rings at eight o’clock. 
23．We all gather in the Assembly Hall. 
24．We have prayers. 
25．The principal calls the roll. 
26．We divide into our Japanese classes. 
27．We begin our Japanese lessons 
28．We have a singing lesson at ten o’clock. 
29．We continue our Japanese lessons. 
 
30．The noon bell rings at twelve o’clock. 
34．The dinner bell rings at ten minutes past twelve. 
35．We go to the dining room again. 
36．We eat out dinner. 
37．I go back to my classroom. 
38．School begins again at one o'clock. 
39．We have a Bible lesson first. 
40．We divide into our English classes. 
41．We begin our English lessons. 
42．We have conversation at half past one. 
43．School is out at three o'clock. 
44．Some of the daily pupils go home at once. 
45．Some of the girls sweep and dust the classrooms. 
46．We have a game of hide and seek. 
47．The others play in the yard for an hour. 
48．I go to the reading room. 
49．I read the newspapers. 
50．I write a letter to my home. 
51．We have supper at half past five. 
52．We have evening prayers after supper. 
53．We begin to study at a quarter past six. 
54．The little girls go to bed early. 
55．The big girls go upstairs at nine o'clock. 
56．We get ready for bed. 
57．I say my prayers before getting into bed. 
58．The last bell rings at half past nine. 
59．One of the foreign teachers comes to 
our rooms to say "Good-night". 
60．We all sleep quietly until the rising 















2 代校長 Eliza Spencer Large はトロント市立高等中学校を卒業後、オンタリオ
州立スクルートン校で学び、オンタリオ州の女子中学校や官立学校で教職に就く。
1885 年に来日し、家事・英語・唱歌を担当する。第 3 代校長 Isabella Slade 
Blackmore はツルロ師範学校卒業後来日。第 4 代と第 6 代校長 Munro はオタワ
師範学校卒、1888 年来日、聖書・英語・英文学担当する。 
30 伊勢（2010）pp.12-13 
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